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On March 11, 2011, East Japan great earthquake disaster 
occurred. 
The measures such as partitions were carried out for a 
public hall or the school where security of the privacy was 
difficult among refuges. 
The writer participated in refuge support activity in 
Tanohata-mura of Iwate Pref. for a period of 15th from 
April 13, 2011. 
It was a chance to wrestle for this study about the 
maintenance of necessary living environment on this 
occasion at a refuge to have confirmed grasp of the local 
situation and the demand from inhabitants. 
By the support activity, I matched it with a partition and 
produced a white cardboard box as the storing shelf. 
Therefore I recognized high utility of the cabinet in the 
refuge life. 
In this study, it was intended to send a cabinet to the refuge 
at the time of future large-scale disaster outbreak as soon 
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１はじめに 














































図 3）（右）丁番で折畳める案 B-01案 
  
図 4）（左）面材にほぞ加工し嵌め合う C-01案 
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的な材料としてシナ合板（910mm×1820mm）の厚さ
12mmと 9mmでプロトタイプを制作した。（図 5〜図 8） 
  
図 5）（左）厚さ 12mm両面ホゾ加工の C-03案 
図 6）（右）厚さ 9mmホゾ加工無しの C-04案 
  
図 7）（左）厚さ 9mmホゾ加工無しの C-05案 

















状の C-07案が開発された。(図 9、図 10） 
 
図 9） 厚さ 9mm片面ホゾ及び面材に凸凹加工の C-07案 箱の
右上部分を白いスチレンボードを使って検討している 
 
図 10） FASTBOXの組立手順 
 
 当初 FASTBOX の制作は学生と共に手作業で行なう予
定であったが、構造強度を持たせるための精度が求められ
ることから CAD データを元に機械（NC ルーター）制作
することになった。NCルーターを使用して木材加工する
工場はまだ多くは無いなかで神戸市の株式会社樋浦*3 に
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最終アクセス日 2012年 7月 31日 
3）（株）樋浦における制作記録の動画 
http://www.youtube.com/watch?v=bdAGYQtLh0I 
最終アクセス日 2012年 7月 31日 
4）FASTBOXのホームページ 
http://fastbox.kobe-du.ac.jp/ 
最終アクセス日 2012年 7月 31日 
5）伊勢文音（武庫川女子大学生活環境学部建築学科助手）、
小川明洋（神戸芸術工科大学デザイン学部環境・建築デ
ザイン学科学生）、飯沼一磨（神戸芸術工科大学デザイン
学部環境・建築デザイン学科学生） 
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